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Since viscoelastic behavior under large deformation display nonlinearlity 
caused on three dimensions of material， tensor analyses should be used for 
stress-strain relations. The Zapas's constitutive equations were used to experi-
mental resu1ts. With a strain energy function involving three material function， 
good agreements were obtained between theory and experiment. The behavior 
























































Xc= y'a-V c=一一一一X100Va-Vc 
ただしVa，VcはF.Bueche5)の計算式
Vα= 1.1520+0.000780 t 
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qij(t) = -pdij+ 2 rt r ~空旦Cij(t ，.) J -~l 81
1 
-v，-， 
















一般に 1軸伸長 A.1を与えた場合， 変形前の質点の
座標を X(X1，Xz， X3) とすれば変形後の質点の座標
は，非圧縮性を考慮に入れると
Xl(t) =ん(t)X1
X2(t) = A.z(t)Xz一一一1" X 一〆石百了




と書かれる。 ICij(t，τ)1， ICir1(t，") Iを求めると
A12(Tt〉 O 。










_ .P(t)LO A.1 (r) 11 (t;r)一一一一一+2一一一一一A.2(τ) . -A.1(t) 
12(t，t') = ~主立+2企旦LA.12(t) ん(t')
1a(t， t')= 1 
となるo(10)式を(7)式に代入すると
ft rえ12(t) 8u 
t111(t)=-p+2!- I~一一一一一
J -∞l A.12(t') 811 
-・.(1)
-~主立 2旦ldt' ・H ・H ・.(12)
A.12(t) 812 j 
ft r A.1(t') 8u 
t122(t) = -p+ 2 !一一一一一J -∞l A.1(t) δ11 

















ただし ~=t 一 r でで、ある O
またひずみの不変量は旧)式に代入すると







ている O このような現象論は Coleman-Nollめの唱え
る粘弾性の一般論に含まれるもので，ただ余効関数と
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W= I Cij(11 -3ア(12ー 3)j -・・・(1功
で、ある D 本研究の場合はWは時間の関数であるから，
Cij iウ2時間の関数となるo t1(t)/(A.2 -1/めの 1/A.に
対するプロット (Mooney-Rivlinプロット〉より判
断し，ここでは
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図6 10秒における Mooney-Rivlinプロット
















t = 1000 sec 
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t =7000 sec 





































てC1(t)， C2 (t).および Ca(t) を求めた。図 6~図 9 は
Mooney-Rivlinプロットの 1例を示す。図中の実線は


































































Xi(t)=Xi(Xk. t) i， k=l， 2， 3 
XiC'r)=Xi(Xk， 't) i， k=l. 2， 3 
上の両式より Xkを消去すると
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